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Translations by Brian Friel brings up some aspects of translation.  As a fictional 
fact, this play tells about an Irish-speaking small colonial village and its people who 
suffer Anglicization in the 19th century.  One major influence of Anglicization is that 
place names are changed into English names and another is that a national school 
is going to take the place of a hedge school where Irish was used for education. 
Anglicization is coming from east to west in Ireland, and ironically an Irish young man 
serves as a translator, ushering in the new wave of standardization and Anglicization, 
and helps the English soldiers to make a new map with the new names of the places 
changed into English.  Through the process of literal translation this young man 
rethinks his native land and the significance of names.  His father, Hugh O’Donnell, a 
hedge schoolmaster who is going to lose his job when the new school system begins to 
work, watches calmly the present situation as inevitable and copes well with English 
map-making soldiers in appearance.  However, his calm outer, public self subtly hides 
his conflicting inner, private feelings.  His inner feelings seem to be revealed through 
the words and the deeds of his two sons, Owen, the translator, and Manus, the assistant 
of the hedge school.  That is, some aspects of the public self and those of the private self 
are shown through the father and sons, and this conflicting mixture might represent 
the whole village and its people in this social situation where Anglicization is forcibly 
brought into practice.  Thus, this paper studies how these inner and outer selves are 
shown, and the simple-looking literal translation alludes to the difficulty of translating 
deep-rooted emotion into words, that is, an almost impossible task of uniting the inner 
self with the outer self by means of words.




































成上では重要な部分を担っている。ヘッジ・スクールには 60 代の独身男ジミー（Jimmy 





















のようである（She has a waiflike appearance）（11） というのは興味深い。また，恥ずか
しがり屋のセアラに自分の名前を発声させようと彼女を勇気づける時，メイナスはセアラ















く使う “Ignari, stulti, rustici”「無学なもの，愚かなもの，田舎者」 （Ignoramuses, fools, 
peasants） 5 に対しては，ドルティ自身の解釈として「読み書きが不十分な輩と私生児たち」
（semi-literates and illegitimates）（17） と付け加えている点からも，ネリーの状況が暗示
されている。子どもの出生の合法性や若者の結婚問題もさることながら，後にオーエンが
明言しているように命名の重要性がこの場面でも提示されている。名前が付けられること
































































Bridget: Do you know that you start at the age of six and you have to stick at 
it until you’re twelve at least ― no matter how smart you are or how 
much you know.
 Doalty: Who told you that yarn?
Bridget: And every child from every house has to go all day, every day, summer 
or winter.  That’s the law.
 Doalty: I’ll tell you something ― nobody’s going to go near them ― they’re not 
going to take on ― law or no law.
Bridget: And everything’s free in them.  You pay for nothing except the books 
you use: that’s what our Seamus says.
 Doalty: ‘Our Seamus’.  Sure your Seamus wouldn’t pay anyway.  She’s making 
this all up.
Bridget: Isn’t that right, Manus?
 Manus: I think so.
Bridget: And from the very first day you go, you’ll not hear one word of Irish 
spoken.  You’ll be taught to speak English and every subject will be 
taught through English and everyone’ll end up as cute as the Buncrana 





















































　　　 Sweet smell!  Sweet smell!  Every year at this time somebody comes back with 
stories of the sweet smell. Sweet God, did the potatoes ever fall in Baile Beag? 
Well, did they ever ― ever?   Never!  There was never blight here.  Never. 
Never.  But we’re always sniffing about for it, aren’t we? ― looking for disaster. 
The rents are going to go up again ― the harvest’s going to be lost ― the herring 
have gone away for ever ― there’s going to be evictions.  Honest to God, some of 
you people aren’t happy unless you’re miserable and you’ll not be right content 




































い（English, I suggested, couldn’t really express us.）（25） と反論の意を伝えている。ギ
リシア・ラテンの文学世界が日常生活の中に溶け込んでいるヒューやジミーにとって英語








































































は分かっていたかも知れないが，「素晴らしい」（Excellent） （31） とか「立派な事業だ」（A 
worthy enterprise）（31） との感想を述べるにとどめる。酒の飲みすぎでほら吹きのよう
な発言が見られるというオーエンの父親批判に対して，ヒューは何が起こっているかよく







ヒューの発言のあとのまばらな拍手（A few desultory claps.）（32） は，村人のイギリス
兵への感情の表れである。ランシーの説明に通訳の要らないもう一人の人物メイナスの反
応は父親とは異なる。彼は即座にオーエンの通訳の不備を指摘し，ランシーが減税とかア




翻訳すること」（My job is to translate the quaint, archaic tongue you people persist in 




















から，一学期の授業料が 1 シリング 6 ペンスから 1 シリング 8 ペンス程度で，しかも遅れ
がちにしか払えない生徒もいることが分かる。そのヒューのもとで働いているメイナスは
無給の助手（unpaid assistant）（11） で，手にする金は時折父親が物乞いに恵むように投
げ与える小遣い程度の金額（All he gets is the odd shilling Father throws him, and that’s 
seldom enough.）（37） のみである。英語は商売用の言語と形容され，この村では学習の
必要のないものと言われたモーラにはこの現実がどのように映っているのだろうか。
 Maire: You talk to me about getting married ― with neither a roof over your 
head nor a sod of ground under your foot.  I suggest you go for the new 
school; but no ―‘My father’s in for that.’  Well now he’s got it and now 
this is finished and now you’ve nothing.
Manus: I can always . . .                                                 

















  Owen: We’ll stay with you when we’re there.
            (To Yolland) How long will it be before we reach Inis Meadhon?
Yolland: How far south is it?
 Manus: About fifty miles.
Yolland: Could we make it by December?
 Owen:  We’ll have Christmas together. (Sings) ‘Christmas Day on Inish 





























God, that leap across the ditch nearly killed me.）（49） と語るモーラの言葉は，ダンスの
輪からヨーランドと抜け出した二人にはもはや二人を隔てる言葉の畑11は存在していない










いが重なり合う。意味が分からなくとも相手の発する音声を愛おしい（I love the sound 
25
of your speech.）（50） と思う二人の姿は，「意味の不明確さは詩の始まり」（Uncertainty 




の作品を暗唱しているときのように素敵な音色」（Strange sounds, aren’t they?  But nice 






























壁に悩むヨーランドに，「言葉は単なる記号で，変化するものだ」（words are signals, not 







‘Tobair Vree’ に執着する姿勢がオーエンに与えた影響は ‘The Murren’ と呼ばれている
場所の名前を元来のものに戻したいと兄に意見を求めた時に見られる。その由来をたどれ








































の隙間から息を出すような形で口笛を吹き始めた（Doalty begins whistling through his 
teeth.）（20） が，オーエンに問い詰められたドルティも同様（Begins whistling through 
his teeth）（59） の反応を示し，ただダンスに行きがけに見た彼らの舟が帰りに見たと
きにはなかったことのみを語る。しかし，ランシーとの仕事が終われば話せることが














語で「また明日」と言いたかったのに「昨日」と言ってしまった（And the last thing he 
said to me ― he tried to speak in Irish ― he said, ‘I’ll see you yesterday’ ― he meant 
to say ‘I’ll see you tomorrow.’）（59） ことだ。簡単な間違いでモーラにはヨーランドの
言わんとすることは即座に理解できた。しかし，「明日」という表現が豊富にある（a 
















































夢と希望と自己欺瞞，明日という構文に溢れている神話を語る言語（a rich language . . . 












































ン語の詩作は「終わり」を詠んだもの（No matter how long the sun may linger on his 






ら，新しい名前になじもうとの意向を見せるが（We must learn where we live.）（66），
オーエンの反応はそのような名前に関係なく，自分のいる場所は分かっている（I know 






































を ‘The wrong gesture in the wrong language’ （55） とふり返っているように，彼の取っ
た行動も発した言葉もメイナスの真の思いを伝えていない一例となっている。名前が言え
たセアラに，言葉が心にあるすべてを言い尽くせる（you'll be telling me all the secrets 
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